





Current situations and corporate agenda
















　The purpose of this article is to take a general view of the system of the emissions 
trading and the current state of the dealings market, to clarify the characteristic of the 
current state of each system of Europe, the United States, and Japan, to derive the tendency 
of these systems, and to examine the problem concerning the operation of the system of the 
enterprise from the perspective of the management accounting.
As for the institutional design concerning the emissions trading, the predictable tendency of 
astriction is that the cap & trade method by auction system will be a main current.
To recognize and measure the cost of the GHG exhaust that based on the value chain by 
each functional activities is the problem of importance in todayʼs corporations. As a result, the 
emissions reduction by the unit of the activity becomes possible. 
It would be beneficial to grasp the amount and cost of emissions accurately by the 
management accounting approach in this study for achieving this challenge as the assumption 
of the emissions trading system operational.
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（EU-ETS：European Union Greenhouse Gas 
Emission Trading System）が牽引車となって、
世界の炭素市場は拡大を続けている。世界銀行






















































































2006年 2007年 2008年 2009年
取引量 取引額 取引量 取引額 取引量 取引額 取引量 取引額
TOTAL 1,745 31,235 2,984 63,007 4,836 135,066 8,700 143,735
（対06年）伸び ─ ─ 171.0％ 201.7％ 277.1％ 432.4％ 498.6％ 460.2％
うちEU-ETS分 1,104 24,436 2,060 49,065 3,093 100,526 6,326 118,474
シェア 63.3％ 78.2％ 69.0％ 77.9％ 64.0％ 74.4％ 72.7％ 82.4％
































































































































































型 国 内 排 出 量 取 引 制 度（JVETS：Japanʼs 








































































































































































EU加盟国 WCI加盟州 RGGI加盟州 その他
デンマーク オランダ （米国） （カナダ） メイン オーストラリア
フランス ポルトガル アリゾナ ブリティッシュ
　・コロンビア
メリーランド ニュージーランド
ドイツ スペイン カリフォルニア マサチューセッツ ノルウェー
ギリシャ 英国 ニューメキシコ マニトバ ニュージャージー 東京都









（IASB：International Accounting Standards 
Board）、米国財務会計基準審議会（FASB: 
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California Global Warming Solutions Act）」や企
業レベルでの取組みである「シカゴ気候取引所
（CCX：Chicago Climate Exchange）」、「気候変動
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